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Summary 
This study examined associations between dieting behavior and media use, thin-ideal internalization and body 
dissatisfaction with data of 763 female junior high school students. The results showed 39.9% of females in the third grade 
had dieting experiences and the percentage was greater than two other grade groups (p<0.001). Regarding correlations with 
media use, the group who had longer Internet use showed significantly higher scores of thin-ideal internalization and body 
dissatisfaction (p<0.01). Those who subscribed to monthly magazines showed more dieting experiences (p<0.01) and higher 
score of thin-ideal internalization (p<0.001), but there was no difference in body dissatisfaction compared with the 
non-subscription group. These results suggest that the Internet has become an influential media outlet for adolescents. 
Dieting behavior in young Japanese people is a major critical health issue. There is a need for development and implement 
of media literacy education for intervention considering the influence of the Internet. 
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時間以上」「 時間」を高群，「 時間」「 時間」
を中群，「時間未満」「ほとんど見ない」を低群とした．






















査報告書 と同様に *DUQHUが作成した (DWLQJ'LVRUGHU
,QYHQWRU\(',の下位尺度「身体不満」のうち 
項目 を用いた．回答は「全くそう思わない」〜「とて


















































生 10.1±3.2 点，年生 11.1±3.3 点と学年が上がるに
つれて得点が高くS，多重比較の結果，学年間
で有意差がみられた．身体不満は，１年生 ±点，
 年生 ± 点， 年生 ± 点であり，学年
が上がるにつれて得点が高かったS．多重比較
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女子中学生のダイエット行動とメディア利用，やせ理想の内面化， 
身体不満との関連 
 
早見（千須和）直美 
 
要旨：本研究では質問紙調査を行い，女子中学生 763 名を解析対象としてダイエット行動とメディア利用，ボディイ
メージとの関連を検討した．結果，3 年生においてダイエット経験者が 39.9％と顕著に多かった（p<0.001）．学年が
上がるにつれ，やせ理想の内面化，身体不満が有意に増加していた（p<0.001）．メディア利用との関連については，
インターネット利用時間が長い者にダイエット経験者が多く，やせ理想の内面化，身体不満が高かった（p<0.001）．
雑誌購読がある者はダイエット経験者が多く（p<0.01），やせ理想の内面化が高いものの（p<0.001），身体不満に差
はみられなかった．一方，ダイエット行動とテレビ視聴時間には関連はみられなかった．これらの結果はインターネ
ットがダイエット行動やボディイメージへ影響を及ぼすメディア媒体となっていることを示唆しており，これまで以
上にメディアリテラシー教育の必要性が高まっている．わが国の若年世代におけるダイエット行動は健康課題の一つ
であることから，インターネットの影響も考慮したメディアリテラシー教育プログラムの開発・実施が必要である． 
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